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ル語の 2 編のテキストを取り上げ，同様の検討を行う。第 4 節では以上の議論をまとめ，この

































































































（9） emej=taŋpe	 kel-ŋi,	 lebejdi:-le	 ningo:	 šaqal’e-š-l’el-ŋa:
　　mother=ASC  come-3pl:INTR  berries-ACC  lots.of  gather-CAUS-INFR-3pl:TR
　　 ‘Our mother and her companions came,  they had gathered a  lot of berries’  (Maslova 
2003a:224)




























な検討を行いたい。紙数が限られているので，以下では 3 人称中心のテキスト（3 人称の語り）






　3 人称の語りとして，現代のコリマ・ユカギールの民話集である Nikolaeva（1997）から 36
番のテキストを取り上げる。典型的な民話の語り口を持ち，筋の進行も直截である。
　テキストの冒頭からは登場人物の紹介が続く。「昔々」と始まることからも分かるように，遠
5）   　Aikenvald and Dixon（2003）の指摘する他のパラメータの例としては，「伝聞／それ以外」の 2 項対立や，
「目撃／推理／伝聞」の 3 項対立，「目撃／目撃以外の知覚／推理／伝聞」の 4 項対立などがある。







（11） tuda:	 tuda:	 čöl’ə-d	 omni:-gə	 irki-n	 paj	 modo-l’əl,
　 　long.  time.ago  ancient-ATTR  people-LOC  one-ATTR  woman  live-INFR:INTR:3sg






（12） emej-gi	 ukej-l’əl,	 ičči	 l’ə-llə	 kel-l’əl
　 　mother-POSS  go.out-INFR:INTR:3sg  a.while  be-CONV  come-INFR:INTR:3sg
　 　čašiqan-gə	 šar-ə	 kes’i:-l’əl-u-l, [...]
　 　bowl-LOC  something-INSTR  bring-INFR-0-ANR

















（14） emej-gi	 mon-i,	 “mə	 qon,	 jodə-ji:k”.	 tat	 ö-gi
　 　mother-POSS  say-INTR:3sg  AFF  go:IMP:2sg  play-ITER-IMP:2sg  then  child-POSS






















（17） taŋ	 paj	 jö-t	 oʁo:-t	 ibil’e:-j,	 mon-i,	 “mət	 ö	 ti 
　 　that woman see-CONV stand-CONV cry-INTR:3sg say-INTR:3sg I     child here 
























































　以上，現代のコリマ・ユカギール語のテキスト 2 篇を検討しつつ，動詞接尾辞 -l’el の生起を
観察してきた。全体的に見ると，この接尾辞は 3 人称の語りのテキストにおいて，1 人称の語




























    ‘Raven  and Ptarmigan  lived  together. They were neighbors. Once Raven  cam  to 
Ptarmigan.’ (Jochelson 1927:244)





























































































去のコリマ・ユカギール語における接尾辞 -l’el に「非 = 目撃」を語るという用法が備わって

















































（30） šašat-te	 ile	 uörpe-p-ki	 l’e-ŋi												/	uörpe-p-ki-n+uör-pe          
　 　now-CP  some  chile-PL-POSS  be-3pl:INTR  child-PL-POSS-ATTR+child-PL 
　 　ninge-ŋi	/	 sovetskij	 a:ji	 el+gude-de	 kieje	 tudel	
　 　many-3pl:INTR  [Soviet   CP  NEG+become-POSS:ATTR  before]  he     
　 　qojdid’a:je	l’e-l	 para:-ge	 šörile	 čuŋde-l-ge	 kučie-l’el	
　 　[priest-ANR be-ANR]  time-LOC  letter  read-ANR-LOC  learn-INFR(3sg) 
   čuöle-d+omni:	 luči:	 tite
   ancient-ATTR+people  Russian  as
　 　 ‘Now, too, some of his children are alive. There are lots of his grandchildren. At the time 
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グロスに用いた略語一覧
ABL=ablative,  ACC=accusative,  AFF=affirmative，ALL=allative,  ANR=action  nominalizer, 
ATTR=attributive, ASC=associative, CAUS=causative, COM=comitative, CONV=converb, COP=copula, 
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CP=connective  particle,  FOC=focus,  IMP=imperative,  INC=inchoative,  INFR=inferential , 
INSTR=instrumental,  INTR=intransitive,  IPFV=imperfective,  ITER=iterative,  LOC=locative, 
NEG=negative, OF=object  focus, PFV=perfective, pl=plural, POSS=possessive, PROG=progressive, 
PROL=prolative, PRPR=proprietive, RECP=reciprocal, RES=resultative, sg=singular, SS=same subject, 
SUP=supine, TR=transitive, 0= 挿入母音 u あるいは挿入子音 l’, 1=first person, 2=second person, 3=third 
person, 1/2=first and second person, [  ]= 節の境界（明示する必要があるときのみ）
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The Historical Development of the Verbal Suffix -l’el in Kolyma Yukaghir
Fubito ENDO
Abstract
A detailed observation of how the verbal suffix -l’el (traditionally described as the 
evidential or inferential mood marker) is used in various contexts in Kolyma Yukaghir 
folklore texts from the viewpoint of evidentiality reveals that there is considerable 
discrepancy between the grammatical descriptions of the language and the usage of the 
verbal suffix in actual texts. Moreover, folklore texts in Kolyma Yukaghir, recorded around 
one hundred years ago, show only a few occurrences of the verbal suffix in the texts on 
mythical or ancient events, which the storytellers could not witness. The author examines 
the possibility of historical change in the usage of the verbal suffix and proposes that the 
suffix historically developed its new usage of recollection. A sub-dialectical difference in 
the course of the historical development has also been suggested based on its comparison 
with Tundra Yukaghir and the Korkodon sub-dialect of Kolyma Yukaghir.
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